



















































































































（?）Ｇ?マックラケン?われわれはレディネス要因を強調しすぎてはいなかっただろうか?。（McCracken, G., Have 












る??too academic, too bookish?ととらえ??子どもをプログラムに合わせるのをやめて?プログラムを子どもに合わ
せよう努めるべきである??We should stop trying to fit the pupil to the program and begin working toward a 























































もあるが??目標・課題?は白日のもとにさらされている。それは?Z?ドルニェイとI?オットー?Dörnyei, Z. &Otto, I.?
が言うように??国語教室では?社会的な単位として普遍的な力学的構造を成している??the general power 
structure of the classroom as a social unit）もので?それだけ個人の欲求は限定されているのである。だから例えば


















現やそれを反省する手段を通して?認識的な機能を強化する??MLA may also enhance cognitive functioning via 




















































































































































































































































































　  Dörnyei, Z. &Otto, I., Motivation in action: A process model of L2 motivation, Working Papers in Applied Linguistics,, 




 　 ・?注意??意思?（意図）は?J?デューイのattention, intentionの訳語。?tentionはstretchの意味。at, inは場所?方向性を
示す。宮原誠一氏はintentionに?傾倒?という訳語を与えている（Dewey, J., School and Society （1899???学校と社会?
岩波文庫?昭和32年）。
 　 ・?選択??selection??発動??execution??維持・持続??sustainability?は?Williams, M. and Burden, R. L., Psychology 
for Language teachers:A Social constructivist approach （Cambridge University Press, 1997）によった。
 　 ・?意志?（will?は?Laurie, S. S., Lectures on language and Linguistic Method in the School: Delivered in the University 








7）Shanahan, T., Phases of a Close Reading Lesson, Reading Today, International Reading Association, June/July 2013
 　 また?授業前の時間について??CONSEQUENCE（?授業前の過程?）は語も長いが時間的にも長い。学習行動の選択?to 
choose behaviors?をたいせつにこの長い期間を積極的な意味があるものにしなさい。?（Sullo, B., Activating the desire to 
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MIT Press, 1972? pp. 139?140
 　・?メタ言語的気づき?について。Sealey, A., Learnig About Language, Open University Press, 1996? pp. 40?44
10）Wentzel K. R, and Wigfield, A., Handbook of Motivation at School, Routledge, 2009? p?504
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About developing a motivation for learning in Japanese, the process model was created for the time series, before a 
lesson, in a session and after a lesson later on. As three steps of motivators, an “intention”, “will” and “spirit” were applied 
respectively, and it clarified the core method of raising a motivation in Japanese language study.
About “deepening of will” in a lesson, in the embedding model, it was regarded as “deepening of Linguistic Awareness”, 
which leads to the practical method in the Japanese lesson, “Oku no Hosomichi” by Matsuo Basho.
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